









Curriculum Guidelines for Special Needs Schools (2018) : A Developmental Perspective
稲 富 眞 彦 ＊
Abstract
I examined the curriculum guidelines for special needs schools (2018), from the perspective of
development. The curriculum documents themselves are almost overwhelming in length. If the
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology instead established “standard
characteristics” and “general principles” for the curriculum, it would be much more concise.
Furthermore, I believe that teachers must be offered greater “flexibility” and “discretion.”
With respect to “independent activities,” two examples in Chapter 7 are of particular interest. The
work process they describe, involving setting concrete instructions before having a grasp of a given
situation, is very different from actual practice. I believe this reflects a choice to select and assign
compulsory tasks under the label of independent activity. Furthermore, I strongly suggest that this
attitude to instruction, the name “independent activity,” and “guidance for independence” that
“improves, overcomes difficulty, cultivates qualities of independence, and participates in society” still
intends an education oriented toward “normality.”
The subject of this study is “arithmetic,” with each “topic” and “independent activity” described
from a developmental perspective ; the overall subject of “arithmetic” is treated in a more
developmental way than others.
The inclusion of research results at only a very preliminary stage may reflect the nature of the
deliberations on the curriculum. However, the basic categories of “quantity,” “number and calculation,”
“graphs,” and “measurement,” do not adequately incorporate the results of research into early
development. Not only does the content of each category need to be reviewed, but the very concept of
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註）特別支援学校学習指導要領
算数科「旧」と「新」の改定要点、目標内容の比較
旧学習指導要領 新学習指導要領
内容の改訂の要点 児童の知的障害の状態等を踏まえ，⚑段階について，
より初歩的，具体的な指導内容が設定できるように
する視点から内容を改めた。
数学的活動の充実
数学的な見方・考え方
⚑段階の「数量の基礎，数と計算」を「Ａ数量の基
礎」を単独の領域に。
⚓ 目標（第⚒章第⚑節第⚒款
第⚑［算数］）
⚑ 目標
具体的な操作などの活動を通して，数量や図形など
に関する初歩的なことを理解し，それらを扱う能力
と態度を育てる。
⑴ 目標は，従前どおりである。
⑵ 目標は，⚓つの内容で構成されている。①「具
体的な操作などの活動を通して，」とは，具体
物を見たり，手で触れたり，体を動かして順番
に並んだり，一定の数の音を聞いたりするなど
の活動のことである。②「数量や図形などに関
する初歩的なことを理解し，」とは，数，量，
計算，図や形，位置関係のほか，時計や暦など
についての，初歩的な事柄を理解することであ
る。③「それらを扱う能力と態度を育てる。」
とは，数量，図形などに関する初歩的な学習内
容を日常生活の中で実際に活用することができ
るようにしたり，実際に使おうとしたりする意
識を育てることである。
数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通し
て，数学的に考える資質・能力を次のとおり育成す
ることを目指す。
⑴ 数量や図形などについての基礎的・基本的な概
念や性質などに気付き理解するとともに，日常
の事象を数量や図形に注目して処理する技能を
身に付けるようにする。
⑵ 日常の事象の中から数量や図形を直感的に捉え
る力，基礎的・基本的な数量や図形の性質など
に気付き感じ取る力，数学的な表現を用いて事
象を簡潔・明瞭・的確に表したり柔軟に表した
りする力を養う。
⑶ 数学的活動の楽しさに気付き，関心や興味をも
ち，学習したことを結び付けてよりよく問題を
解決しようとする態度，算数で学んだことを学
習や生活に活用しようとする態度を養う。
⚔ 内容（第⚒章第⚑節第⚒款
第⚑［算数］）
⑴ 内容構成の考え方
内容は「数量の基礎，数と計算」，「量と測定」，「図
形・数量関係」，「実務」の⚔つの観点から示してい
る。
⚑段階「Ａ数量の基礎」「Ｂ数と計算」「Ｃ図形」「Ｄ
測定」
⚒段階、⚓段階「Ａ数と計算」「Ｂ図形」「Ｃ測定」「Ｄ
データ」
